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－1998 年フランス大会、2002 年日韓大会を例に－ 
FIFA World Cup & Urban Planning  
－ Case Studies : FIFA World Cup 1998 - France and 2002-Korea/Japan － 
 




    The Japan Football Association is aiming to hold the FIFA World Cup in Japan by 2050. It is more effective 
for the region to have a Camp Area for the teams than World Cup stadiums from the aspect of urban planning. 
“Hardware”, “Software” and “Human ware” should be organically combined to promote urban planning through 
sports. And, the city brand is established when the people are allied to one color through sports and they are 
conscious of their own identity. The important thing is not to build “The City with major records”, but “The City 
with good memories”. 
 




















































































































ジアム）の建設である。収容人数 1 万 5 千人、全
席屋根つき、冬も緑の天然芝ピッチを持つスタジ













































































































































































































































































































































（注 1 ）朝日新聞夕刊 1999年 2 月22日． 




（注 4 ）朝日新聞朝刊 2010年 4 月16日． 
（注 5 ）産経新聞朝刊 2002年 5 月24日． 
（注 6 ）日本経済新聞朝刊 2003年 5 月30日 
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